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Haec de sacrosancta Eucharislia Summi Ponti/icis documenta
praebemus, cum de veneration agatur, auguslis conexa Ss. Trinitatis atque Incarnati Verbi mysteriis„ a Congregation imprimis
recolendis, prouti sanctus commemorat Institutor nosier: « ad illa
nysteria optime colenda, nullum praeslantius dari potest medium,
quam debitus cultus et bonus taus sacrosanctae Eucharistiae, sive
illam speciemus ut sacramentum, sive ut sacrificium» (Reg. Comm.,
X, 3; Constit., 235, 1).

VINCENTIANA
COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MENSIBUS EDITUM
Apud Curiam Ceneralitiam: Via Pompeo Magno, 21 - ROMA VI
ANNO IX (1965)

Fasciculus 4, Iulius-Aug.

ACTA SANCTAE SEDIS

Allocutio Ss. D. N. PAULI Pp. VI, in Congressu Eucharistico Nationali Pisis habita, die 10 iunii 1965.
(L'Osservatore Romano, 12 - V 1-1965).

NELL'ORA SOLENNE DEL CONCILIO E NELLE GRAND!
MEMORIE DEL PASSATO IL SANTO PADRE ESALTA
NELL'EUCARESTIA IL MISTER() LIBERATORE DELLA
FEDE
Pisa, 11.

Un popolo, un immenso popolo e accorso a festeggiare c
ad onorarc it Pontefice Paolo VI venuto a Pisa a rendere testimonianza a Cristo presente nel Ministcro Eucaristico, dando
cosi un risalto universale al XVI I Congresso Eucaristico Nazionale.
Un popolo, diciamo, un immenso popolo, e la parola non
eccessiva, se si considera l'ininterrotto anello di folla che ha
strew) Pisa in tutte le sue vie, i suoi quartieri, le sue piazze,
i suoi lungarni, a cominciare dalle lunghe strade del suburbio
che segnano l'accesso dall'aeroporto alla citta ed ai nuovi quartieri sorti laddovc la campagna si inurba.
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« Qui un prete non entra », qualcuno ci sussurrava nella
automobile mentrc attraversavamo un agglomerato popolare
modern(), decoroso e luminoso, di una estrema periferia. Ma
quclla voce, forse dettata da un giudizio convenzionale, suonava stonata e incredibile nel moment() in cui vedevamo quelPagglomerato colmo c nereggiante di Iblla, dccorato nei suoi
cdifici e, per cosi dire, tutto riversato per le vie coll'offerta cordiale c schietta di un amore fcstoso che onorava c consolava
it Papa. L'anima cristiana del popolo non rnente!
E cosi fu per tutto it percorso di Pisa, nell'intcro pomeriggio
di ieri, per gli itincrari della citta, per lc interne vie sinuose o
drittc, find alla piazza dei Miracoli e all'Arcivescovado, dove
it popolo ha sostato per ore ed ore, fcstoso, paziente, sereno,
infaticabilc.
Durante la S. Mcssa cclebrata in Pisa, it Santo Padre Paolo
VI ha tcnuto, dopo it Vangelo, la scgucntc Omelia:

Signori Cardinali, fra cui ii Nostro Cardinale Legato
Arcivescovo di Firenze; e voi Venerati Confratelli — e fra
tutti ii diletto e riverito Arcivescovo di questa vetusta ed
illustre Chiesa Pisana
Autorita ecclesiastiche, civili, accademiche e militari — fra tulle it Signor Presidenie del
Consiglio dei Ministri d'Italia e quelle che qui rappresentano sia it Govern° Italian°, che la Cilia di Pisa; e voi
tutti Fedeli, tanto di Pisa, quanto di Roma e d'Italia qua
convenuti per la celebrazione di questo XVII Congress° Eucaristico Nazionale, siate tutti da Noi salutati, lutti da Noi
benedetti, con la riconoscenza di sapervi qui adunati per
unire it vostro al nostro omaggio al mister° august° di Cristo
presente nei simboli eucaristici, e con la letizia di potere
con voi incontrarCi, con voi prepare, con voi vaticinare nuove
spiriluali fortune, per questa terra privilegiata, ove la scoria
l'arte, la cullura si son() per secoli affratellate con la fede
ed espresse in monumenti di bellezza e di sapienza incomparabili. Salute e benedizione, a cui ora non daremo altre
parole, per riservare quelle della breve presente Omelia alla
considerazione dell'al tissimo tema religioso che stiamo celebrand° ; ma a cui riserviamo la pienezza del Nostro sentiment°, traducendo l'uno e l'altra — saluto e benedizione —
nella pieta e nella carita del sacro rito liturgico.
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qua intervenuti. Il Congress° riserva a loro, con intenzione
particolare, questa giornata; e per condividerla con voi, Confratelli nell'elezione che Cristo ha fatto di noi tutti per la
totality at suo amore e per la dedizione at suo ministero,
siamo oggi qua arrivati. Sacerdoti diletti e venerati, a noi
prendere coscienza della duplice rappresentanza, che ci e
stata attribuita, quell(' di rappresentanti di Dio agli uomini,
e quella di rappresentanti degli uomini a Dio ; a noi esultare
e tremare d'essere falli, se non degni, idonei ad operare,
stretti da quel duplice incarico, «in persona Christi», agenti
per sua virtu del grande mistero eucaristico. Presente Cristo
in noi con la sua divin g ed umana poteski, si fa presente
Cristo nella sua sacramentale realty , mediante it nostro umile
e sublime ministero. Noi siamo gli operators, i ministri, i
distributori dell'Eucaristia; non dimentichiamolo per la sanlila che dobbiamo a Cristo e a Dio; non dimentichiamolo
per la carita che dobbiamo ai fralelli.
Fratelli e Figli carissimi!
Siamo venuti a questo Congresso per fare Nostra la
lestimonianza ch'esso ha fatto programma suo: Dio e con
noi! Perchi i segni non sono soltanto simboli e figure di
Cristo, o modi indicativi d'una sua affezione, o di una sua
azione nei riguardi dei commensali alla sua cena, ma contengono Lui, Cristo, vivo e vero, to indicano presente quale
Egli e vivente nella gloria eterna, ma qui rappresentato nell'atto del suo sacrificio, a dimostrare che it Sacramento eucaristico rispecchia in modo incruenlo l'immolazione cruenta di
Cristo sulfa croce, e rende partecipi del beneficio della redenzione chi del Corpo e del Sangue di Cristo, rivestito di quei
segni di pane e di vino, degnamenle si nutre. Cosi e. Cosi e.
Oh! Noi sappiamo che enunciando una tale realty,
enunciamo un mistero. Anzi Noi avvertiamo che affermando
la verita, quale la Chiesa cattolica professa circa l'Eucaristia, enunciamo altresi un nodo, estremamente complesso ed
estremamente meraviglioso, di altre verith essenzialmente col-
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legate col mistero eucaristico, e parimente misteriose, ma insieme parimente fondate sulfa realta: bash ricordare it sacerdozio dapprima, con i suoi prodigiosi poteri, di attualizzare, per divina virtu, Parcana presenza di Cristo nell'Eucaristia; e it rapporto essenziale ch'essa possiede col
Corpo mistico di Cristo (cfr. S. Th. 3, 73, 3), cioe con
la Chiesa, la quale ha nell'Eucaristia it segno, per not ora
supremo, della sua unity, ed it principio pia Owe, Cristo
stesso in alto di estrema carita, della sua composizione e
della sua santificazione. Senza dire che questa presenza reale
e nascosta, giacente in segni altrettanto vacui della loro
natura reale — pane e vino — quanta pieni del significato
spirituale .specifico dell'Eucaristia — l'alimento spirituale per
ruomo viandante verso reterna vita —, reca con se tali implicazioni di profonditit teologiche — pensate all'analogia fra
la parola e la sua identica e molliplicata risonanza in quanti
la ascoltano —, di riferimenti evangelici — pensate ai discorsi
di Cristo a Cafarnao e alrultima cena —, di derivazioni
liturgiche — la Messa per prima —, di applicazioni cultuali —
pensate al silenzioso e meraviglioso mistero degli innumerevoli tabernacoli, che coslellano di luci, visibili solo agli angeli, ai santi ed ai credenti, la faccia della terra —, di fecondita spirituali — pensate alla pienezza liturgica delle assemblee di fedeli intorno all'altare, e alle conversazioni personali che le singole anime, nutrite di Cristo o estasiate nella
fede e nella carita, adorando e pregando, trattengono col
divino Presence, — reca con se, diciamo, tali applicazioni
religiose, .spirituali, morali, e rituali da costituire it cuore
della Chiesa. Gesa che parla: << Ihi sum in mcdio »:
Sono Io al centro (Matth. 18, 20).
Cosi e. Ripetiamo: Noi sappiamo di enunciare un mistero. Ma cosi e. Questa e la Nostra testimonianza, che
coincide con quella di questo Congresso, e vi apporta la
piena coiferma, che it Nostro magistero apostolic° Ci autorizza a professare, anzi a cio qui Ci obbliga: cosi e. Cristo
realmenie presente nel sacramento eucaristico. Diciamo questo
per godere con voi, figli fedeli, cite dell'Eucaristia fate vostro
spirituale alimento, e per confortare la vostra pieta a quel
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at quale la recente Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia,
ci esorta e ci appiana la via. Diciamo questo anche per dissipare alcune incertezze sorte in quesli ultimi anni dal tentativo di dare interpretazioni elusive alla dottrina tradizionate e autorevole della Chiesa in oggetto di. tanta importanza.
Diciamo poi questo per invilare voi tutii, uomini del nostro
secolo, a fissure la vostra attenzione su questo antic° e sempre
nuovo messaggio, che la Chiesa tuttora ripete: Cristo, vivo,
e celato net segno sacramentale che a not to offre, e realmente
presente. Non e parola vana, non e suggestione superstiziosa,
o fantasia mitica; e la verita, non meno reale, sebbene collocata su piano diverso, di quelle che not tutti, educati dalla
cultura moderna, andiamo esplorando, conquistando e aftermando circa le cose che ci circondano, e che, conosciute, danno
it senso delle verita sicure, positive, e, per di pia, utili; le
verita scientifiche.
Uomini, fratelli e figli del nostro tempo: Noi pensiamo
rli comprendere la vostra perplessita e anche la contrarieta,
ch'e in alcuni di voi, all'annuncio del mistero eucaristico, che
la Chiesa continua a proclamare, e che Noi stessi, profittando di occasion tanto propizia e solenne, qui confermiarno.
Come pub essere, come pith essere — Ci pare sentire qualcuno
di voi mormorare — una tat cosa, che ci porta fuori d'ogni
esperienza consueta, d'ogni abituale cognizione del mondo
fisico, d'ogni possibility di controllo sensibile? L'educazione
mentale del nostro tempo abitua it pensiero a certezze concrete e non superiors alla sua capacity conoscitiva; l'arte
del dubbio poi e della critica negativa, la comodita mentale
dell'agnosticismo e dello scetticismo, la facilit ynegazione, sia speculativa che pratica nei coufronti della religione, e forse una segreta pigrizia, che in fondo agli animi
di tanti uonzini, un giorno non privi di retta izzformazione
religiosa e di qualche Felice esperienza di chi sia Cristo e
di cib che valga la sua parola, paralizza ad un dato moment()
un alto di onesta e coraggiosa riflessione, tulle queste forme
caralteristiche della mentalit y e della cultura moderna arrestano talora l'uomo profano davanti all'annuncio che qui
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ripetiamo: Cristo e con noi; e rimettono sulle sue labbra i
commenti negativi degli uditori del grande discorso eucaristico di Cristo a Cafarnao: « Questo discorso e duro ; chi
mai to pub ascoltare? » (Io. 6, 60).
Ebbene, uomini del nostro tempo, che siete poi iutti voi
pure, Noi crediamo, figli della Chiesa e fratelli Nostri,
perche battezzati e percib candidati all'ineffabile comunione
con Cristo vivo, Noi non possiamo ora illustrarvi le ragioni,
che rendono accettabile la grande verita eucaristica, ma preferiamo limitarci a dire a voi cib che a Noi stessi diciamo:
e un mistero; e cioe una verita d'altro ordi ne che non quello
della logica conzune, e della conoscenza derivata dall'esperienza sensibile; ma e una verita, garantita dalla parola del
Maestro, Gesit Cristo, una parola che tende a mettere in
funzione nel nostro spirito un particolare modo di apprendere
e di aderire a voila superiore alla sua normale intelligenza;
un particolare modo di accettare e di vivere una Parola, che
da se si giustifica e con se porta una segreta attrattiva rassicurante, anche quando e sostenula da tanti plausibili argomenti; un particolare modo di impegnare it vostro essere
per accogliere una verita, che si afferma equivalere alla
Vita; quel particolare modo che si chiama, — voi lo indovinate
si chiama la fede.
L'Eucaristia e mysteriurn fidei, mistero di fede. Luce
vivissima, luce dokissima, luce certissima per chi crede; rito
opaco per chi non crede. Olt! com'e decisivo it tema eucaristico portato a questo punto discriminante! Chi lo accoglie,
sceglie. Sceglie con la vigorosa conclusione di Pietro : « Signore, a chi andreino noi? Tu hai parole di vita eterna! »
(Io. 6, 68).
Fratelli e Figli carissimi! e forse questo it moment()
per hail propizio di rinnovare la scelta, che Cristo pone
davanti a noi, non solo per questo dogma saliente relativo
at mistero eucaristico, ma per Pinter° suo messaggio evangelico, quale la Chiesa, guidata dallo Spirito Santo, e dopo
lunga vigilia di meditazione, ci propone ; in una Parola, per
la fede cattolica. Nell'ora .solenne del Concilio ecumenico,
mentre matura sul quadrante della storia l'inizio d'una nuova
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giornata per la vita del mondo, la nostra fede gioca una
funzione di grande importanza. E da cacti saputo quale
bisogno (Puna yenta trascendente e profondarnente atta ad
illwninare it cammino dell'umanita sia variamente, ma acutamente e largamente sentito : la fede cattolica, ancora una
volta, presenta at mondo la sua offerta impressionante.
Notate: e qfferta libera a uomini liberi, e, a bene ri"lettere, liberatrice ; Pha detto it Signore: la verita, la sua
veriia vi farm liberi (Io. 8, 32); e qfferta gratuita e disinteressata, come quella che da un Amore infinito attinge
suo principio ed it suo fine; e offerta che non umilia la mente
dell'uomo, si bene la solleva a superiori visioni; e offerta
che non disturba Pesercizio suo proprio del pensiero umano,
ne ntralcia nella sua naturale e onesta fatica it lavoro,
ne arresta l'aitivita temporale nelle sue civili conquiste„ mentre piuttosto rischiara e conforta l'uomo che riempie la giornata della vita presence di opere define; e offerta — chi non
to so? — che non rallenta to sviluppo sociale, non aliena
Puomo dalle sue legittime aspirazioni vitali, ma reca con
se l'eterno e lieto messaggio evangelic°, di conforlo e di steranza per ogni umano dolore, e di stimolo altresi per ogni
doverosa giustizia ; e offerta, a cui e connessa davanti a
Dio la responsabilita circa it destino della vita individuale
(ricordate: Chi credera..., sara salvo; Marc. 16, 16); e
davanti alla storia le sorti della pace nel mondo; ofle rta
grave e grande, percib. Accolta, si, impegna in vita a programma sinceramente e tendenzialmente magnanimo, ma sempre cristianamente semplice, buono e pio: In fede e la vita,
la fede e salvezza.
Se la Nostra vote pub avere forza di espansione e di
penetrazione, a voi, Pisani, desideriamo dapprima che giunga;
ai vostri cuori. Questa e fora della fede; ripeteremo la
esortazione apostolica « Siate forti nella fede » (1 Pctr.
5, 8); nella fede, che ha tessuto la vostra storia e ha fatto
la vostra gloria. Sia questo it giorno in cui voi ne riprendete
piena e volenterosa coscienza, e ne .fate per l'avvenire argomento di fedelta. E Ci facciamo paternamente arditi, con
cuore alnico e con animo di estimatori, di far giungere
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alle soglie, a Noi non ignote e da Noi venerate, della vostra
celebre Universita, di cui un Nostro lontano Predecessore,
Clemente VI (1343) segne in secoli remoti l'atto di nascita ;
e a quelle non meno stimate della vostra illustre Scuola Normale Superiore ; l'invito e ben degno che spiriti ardenti e
pensosi, quali in cotesti augusti domicili dello studio e del
sapere si accolgona, ne ripensino la gravita, ne riconoscano
la bonta.
E poi at Popolo Toscano, che oggi accoglie la Nostra
visita, ripetiamo la medesima voce: amate, Figli della Toscana, la fede cristiana di cotesta terra privilegiata e benedetta ; la fede dei vostri Santi, la fede degli spiriti magni,
di cui ieri ed oggi si e celebrata Pimmortale memoria, Galileo,
Michelangelo e Dante; la fede dei vostri padri: fate che,
oncor oggi, schietta e viva sia la vostra, e domani quella
dei vostri figli.
E vorremmo che Peco del Nostro grido per la saldezza
nella fede di Cristo giungesse anche al di ta del Tirreno,
alla diletta Sardegna, alPisola laboriosa, con cui Pisa ebbe
per secoli commercio spirituale e civile ; e poi allItalia tuita,
che oggi trova qui espressione magnifica della sua spirituale
unita, auspicio slupendo della sua cristiana prosperiia.
Questo e it messaggio che it Papa e venulo a recare
personalmente al Congress° Eucaristico Nazionale di Pisa
gloriosa.
Ex ephemeride L' Jima:ire d' Paha

(11-VI-1965).

Pisa, 10 — Come una macchiolina grigia chc si confoncleva
lassit tra lc nubi,
Caravelle » chc trasportava Paolo VI ha
sorvolato la citta di Pisa con un ampio scmicerchio, sopra l'autostracla find all'Aurclia. Poi e atterrato leggermente al (Unite
dell'aeroporto, ed in pochi minuti lungo i raccordi &Ile piste
e giunto all'ampio piazzale di cement() contornato di bandicre.
Erano le 16,15, esattamente come prcvisto dal programma,
quando it Papa, dal portcllo aperto, si e affacciato sulla terra
toscana. Millenovecento anni fa, a cinque chilometri di distanza,
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era sbarcato l'apostolo primo successors di Cristo, (1) a San Pietro
in Grada, dove una antica abbazia ancora tic perpetua it ricordo.
Settc minuti prima era atterrato un acreo col presidente
Moro, che era accompagnato (talk figlic, it ministro della Difesa Andreotti c l'Ordinario militare mons. Pintonello. Si e
format() cosi un primo gruppetto di autorita composto anche
dall'ex presidentc Gronchi, da mons. Dell'Acqua della Segretcria di Stato, dai mons. Samore c Camangi, dall'Arcivcscovo
di Pisa mons. Camozzo, dal sottosegrctario agli Estcri Lupis,
dal gen. Centofanti, comandante la regions militare, dal generale Torriani comandante l'aeroporto, dal prefetto e dal sindaco
della citta.
Si sono rccati tutti sotto la scaletta cd it Papa ha salutato
a lungo, col braccio alzato: la « pellegrina » rossa ondeggiava
al vcnto sopra la veste candida. Poi 6 disceso, stringendo lungamente la mano al presidents Moro c con particolarc calore all'Arcivescovo mons. Camozzo.
Centottanta minuti, la permatienza del Papa a Pisa: ma
quando e partito, e gia era buio, ancora la gcnte attendeva
nelle strade per applaudirlo, per gcttargli fiori. II percorso dalla
citta all'acroporto questa Volta era cambiato, pm breve, e in
mczz'ora Panto che portava Paolo VI, in piedi e benedicente,
si portava sotto la scaletta dell'aerco.
Prima di congedarsi dalle autorita c dai cittadini, it Papa
avcva rivolto ancora un saluto ringraziando per l'accoglienza
ricevuta ed esortando i pisani ad essere « uniti c buoni come
oggi » nel segno della Eucarestia, ncll'amorc per Cristo e la
sua Chiesa.
L'aerco che rccava a bordo it Pontefice e atterrato all'acroporto di Fiumicino allc 21,30.
U MBERTO A NDALINI

(1) Veils ignosccre, bcnignc lector, i/i)proprietati scrmonis: revera,
Pctrus a Christo factus est operis sui ukarius, non autena successor.
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Apostolici Provinciae Madagascarensis labores commendantur.

SACRA CONGREGATIO
1)E PROPAGANDA FIDE
Roma, 28 maggio 1965.
Prot. N. 2041/65

REVERENDISSIMO PADRE

Da una relazione dell'Ecc.mo Monsignor Delegato Apostolico a Tananarive, sic qui appreso col piit vivo piaccre non
solo the c aumentato considerevolmente it numero dci Missionari Lazzaristi addetti alle diocesi di Fort-Dauphin e Farafangana, ma, soprattutto, che it loro zelo apostolico ha impresso
all'azionc evangelizzatrice nclle due diocesi un ritmo pin intenso
e frt I t tuoso.
Desidero pertanto esprimere alla Paternit y Vostra Reverendissima, the della benemerita Congregazione della Missione
guides cosi sapicntemente le sorti, it ringraziamento pin sentito
di questo Sacro Dicastero e it suo alto apprezzamento per tale
nuovo, rilevante contributo dato, non senza sacrificio, at progress° delle istituzioni cattoliche nel Madagascar.
11 Signore, dal Quale invoco su Lei e su tutti i membri
della Congregazione le piu clette benedizioni, sapra ccrtamente
valutare nella misura dovuta tanta gencrosita c ricambiarla
col rendere sempre piu fiorentc it Suo Istituto.
Frattanto mi valgo ben volentieri della circostanza per
confermarmi con scnsi di distinto ossequio
della Paternita Vostra Reverendissima dcvotissimo
G. P. Card. A GAGIANIAN
Pref.
►I4 P. Sigismondi, Segr.

Reverendissimo Padre
P. Guglielmo SI_A•rERY
Superiore Generale della
Congregazione della Missione
(Lazzaristi) — Roma.

-- 129 —
Indultum circa Missam de requie in fine Missionum.
(ad quinquennium)

SACRA CONGREGATIO RITUUM
Prot. N. C. 41/965
CONOREGATIONIS M ISSIONIS
Pctitioni Rev.mi P. Procuratoris Generalis Congregationis
Missionis, circa Missam de Rcquie celebrandam in fine Missionum a Sacerdotibus ciusdcm Congregationis populo praedicatarum.
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi a Sanetissimo Domino nostro PAULO PAPA VI tributis bcnigne
annuit pro gratia iuxta preces ad proximuin quinquennium,
cum unica tantum Missa de Requic; clummoclo non occurrat
dies liturgicus Evc1 2.classis. Servatis de cctcro Rubricis. Contrariis
non obstantibus quibuslibct.

Romae, die 6 Mail 1965.
Arcadius M. Card. L ARRAONA
S.R.C. Primp. etas
Fr. .j. Antonelli, a Sardis.

E. C. MATTIAS, C.
M. (1885-1965), q:
infra, p. 131.
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CURIA GENERALITIA
Circularis epistola Rev.mi Superioris Generalis ad DD.
Visitatores, de popularibus interpretationibus « Propriorum » Religiosarum Familiarum.
CONGREGATIO MISSIONIS
Curia Generalitia
L. C. 6165.
Romae, die 28 mensis lunii 1965.
Carissime Confrater,
Gratia Domini nostri lesu Christi sit semper nobiseum!
Pergratum Nobis est tibi transmitterc exemplar Instructionis « De popularibus interpretationibus Propriorum Dioecesium
et Religiosarum Familiarum » a Consilio ad exsequendam Constitutioncm de Sacra Liturgia promulgatac.
«Popularibus interpretationibus Missalis et Breviarii romani singulis Nationibus conlirmatis, iuxta tcxtus a Coctibus
Episcoporum approbatos, restat ut et interpretationes populares
Propriorum cuiusque dioccesis vel familiac rcligiosae Apostolicac
Sedis confirmationi proponantur.
Cum autem sacpius ab hoc Consilio quacratur quanam
rationc sit hac in re procedendum, opportunum videtur sequentes praebcrc normas:
Usus linguae vcrnaculae in Propriis dioccesanis vel
familiarum religiosarum subiacct limitatibus a Coctibus Episcoporum pro unaquaque Natione legitime statutis, et ab Apostolica Sedc probatis seu confirmatis (Const., art. 36, § 3).
Intcrpretatio popularis Proprii dioccesis vel familiac
rcligiosae paranda ct approbanda est, ad mentcm corum quac
in n. 88 Instructionis dici 26 septcmbris 1964 habentur, « a respectivis Ordinariis ciusdem linguae ». Proinde:
si agitur de Propriis dioecesanis, ab Episcopo, vel
Episcopis, quorum interest;
si agitur dc Proprio familiac rcligiosae, a Superioribus Maioribus rcgionum eiustlem linguae.
In interpretations populari exaranda, ea serventur,
congrua congruis referendo, quae in n. 40 memoratac Instructionis habentur.
Ut in qualibet Natione iniiformitas, quantum ficri
potest, in textibus liturgicis, habeatur:

-- 131 partes Proprii, quac ctiam in textibus lingua vernacula conversis et ab Episcoporum Coetu approbatis atque
ab Apostolica Sede confirmatis inveniuntur, ex his sumantur.
Ita, ex. gr., partes c Communi vel Proprio Breviarii aut Missalis derivatae, ponantur iuxta popularem interprctationem pro
universa Nations iam approbatam; item lectioncs, si Coetus
Episcoporum aliquam popularem interpretationem Sacrae Scripturac acl usum liturgicum approbavit, ex hac sumantur; formulae aliquae Ritualis, quac in textu a Coctu Episcoporum
approbato inveniuntur, ex hoc deriventur, et ita porno;
partes item quite plurihus dioccesibus vel fitmiliis
rcligiosis forte stint communes, •omtnuni consilio parentur, its
servatis, quac supra dicuntur.
Textus qui uni tantum ecclesiae suet proprii, a respectivo Ordinario approbari &bent.
Interim, scilicet donee intcrpretatio popularis magic
perfecta conficiatur, assumcre beet ctiam textus apud fideles
iam usitatos: qui tamen, ut ad usum liturgicum adhiberi possint,
Apostolicae Sedis probationc scu confirmations indigent.
Ad confirmationem obtinendatn, textus, ab Episcopo
si agitur de Proprio dioccesano, aut a Supremo Rcligionis Modcratore si agitur de Proprio familiar religiosae, duplici exemplari mittantur « Consilio ad exsequendam Constitutionem de
sacra Liturgia », addita brevi relations circa criteria, quibus
opus interpretationibus innixtim est (Cf. Instructionem, mt. 29 et 30).
'fcxtus tune tantum evulgentur et in praxim deducantur, cum ab Apostolica Sede probati scu confirmati fuerint ».
Cum Superior Generalis, excunte mense Novembris, Propria particularia Consilio ad exscquendam Constitutionem de
Sacra Liturgia submittere debeat, ad opportunam probationem
obtinendam, hurnanissimc rogo tc ut, initio mensis Octobris, interpretationem popularem Missalis atque Breviarii Nobis mittas.
Quod ad interpretationem popularem attinct, pergratum
erit si Nobis significes:
1 0 quaenam pars sumatur e textibus lingua vernacula
iam convcrsis et ab Episcoporum Coetu approbatis atque ab
Apostolica Sede confirmatis;
2 0 criteria quibus innixa est interpretatio eartun partium
quac in textibus approbatis nondum inveniuntur (Cf. n. 7 praefatae Instruclionis).
Bona omnia a Deo pro to tuaque provincia cleprecans,
Sancti Vincentii benedictionem peramantcr impertior,
Addictissimus in Domino,
Guglielmus M. S LATTERY, C . M.
Superior Generalis

132 -

ORDINATIO SUPERIORIS GENERALIS
« De Sodalium reditu in patriam » (L. C. 7/65)
Iuxta decreta in ultimo Convcntu generali, tempus ante
reclitun, in patriam pro Missionariis hucusque statutum, rcduci
potest a Visitatoribus cum suo Consilio, approbante Superiore
Genera (D.C.G., n. 58, 7°).
Circa quaestioncm hanc duplex Nobis propositum est dubium: agitur de cast, in quo, propter urgentcm et legitimam
causam, approbantibus Visitatore atque Superiore Generali,
Sodalis patriam repetit ante tempus in provincia statutum. Uncle
quaeritur:
1° Quisnam solvet itineris expensas?
2° Quandonam incipiet « terminus a quo » proximi itineris, scilicet, tempus ante reditum in patriam computandum
erit ab ultimo itinerc regular' vel ab extraordinario? Ex.gr.:
in aliqua provincia statutum est Missionarios in patriam redire
nono quoque anno (every eight years - chaque huh ans — cada
ocho altos — ogni otto anni). Si Confrater, post septem annos,
in patriam proficisci debet, redibitne in cam, post octo vel post
novem annos al) ultimo itinerc (extraordinario, scilicet)?
LJt acqua quacstioni pracbcatur solutio, prae oculis habcrc
oportet: a) causam itineris anticipandi; b 1 quanto tempore her
anticipatur.
1 0) Si anticipationis causa est personalis et urgens (extra
valetudinis causam), Sodalis, debitis munitus licentiis, iter aggredi potest, propriis expcnsis; et tempore necessario, addito
Visitatore, in patria rcmanebit.
In hoc casu, Sodalis iter non computabitur tanquam reditus
in patriam, i.e., proximus reditus evenict, clapso tempore in
provincia statuto, ab ultimo itincre regulari. Notentur tamen
quae in nn. 3° et 4 0 dicuntur.
2 0) Quando iter suscipitur valetudinis causa, expensac a
provincia solventur et Sodalis tempore liccessario in patria remanebit. Visitatori, cum suo Consilio, competit decernere ternpus proximi reditus in patriam huius Sodalis.
3 0) Si paucis mensibus vel uno tantum anno reditus anticipatur, semper tamen ob urgentcm atque legitimam causam,
sumptibus provinciac fist iter; proximus autem reditus
addito tempore anticipationis, tempori in provincia pro rcditu
statuto.
4°) Si reditus, tempore uno wino superiore, anticipatur.
Visitator, cum suo Consilio, prae oculis habit's provinciac necessitatibus, iudicabit utrum tempus futuri reditus in patriam
computari debcat ab ultimo itincre extraordinario, vel a reguExpensae huius itineris a provincia solventur.
Guglielmus M. S LATTERY, C . M.
Romae, die 2 mensis 1ulii 1965

Superior Generalis
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NOMINATIONES ET CONFIRNIATIONES

Dees-NomEN

DOMUS

PROVINCIA

Aprilis /2
CESAR A. F.
DIAS I.
ADRIAO N. A.

Superior

!Aurelio Marques
Namaacha
Quelimane

Lusitana

Aprilis 20
DIEZ S.
GONZALO P.
GONZALEZ D. G.
Mionut:r G.
SOUSTROUGNE P.
LLUCII S.
GARCIA F. B.

0

Alwaye
Vp. Indica M.
Madrid (Centr.) H. Matritensis
Guatemala
Atnericae C.
Prime-Combe
Tolosana
Limoux
N.Y. (H.Ag.Ch.)
Matritensis
Buenos Aires
(Centr.)

2 tri.

Argentinae

Aprilis 26
SWIADEK A.

Fara(mann

Madagascaren.

MONITUM
Revv. DD. Visitatoribus ac Vicevisitatoribus Decreta Convcntuum Gcneralium XXXII (1955) ac XXXIII (1963) , de
VINCENTIANA ephemcride redigcnda, instanter commendantur (Coll. C.D., N.S., I, 3, p. 2; II, 57, p. 3); singuli, proinde,
enixe rogantur ut, si nondum fecerint, Sodahutn nomina nobis
communicent, quos correspondentes — ut aiunt - locales designavcrint: quibus, ad modum homagii, ephemeris (singula pro
singulis Provinciis vel Viccprovinciis) gratis offeretur. Muninerint, praeterca, mit-time sullicerc, ut impressa vel cvclostilata
ad fidelium usum — quamvis utilia — folia ad I)irectionem mittant; sed oportcre, ut ipsi peculiares do vita Provinciac relationes, in commodum Congregationis, ab iisdem exarandas curent, ad mcntem ac normam de quibus supra Decretorum.
Aliter, enim, nec VINCENTIANA statis — ut par est — temporibus prodirc poterit, nec mutuam Sodalibus de rebus nostris
cognitioncm afferre.
« Monita» ac «Directoria » ad DD. Visitatores missa
Caritatis, typis edita (2-11-1965).
Monita ad Confessarios
Directorium Conventus Domestici (cyclostil., 25-V-65).
Directorium Convent us Pro yincialis (cyclostil., 8-VI-65).
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EX PROVINCIIS NOSTRIS
PROVINCIA ARGENTINAE. --

In memoriam E. C. MATTIAS,

(1885-1965).
Muy Honorable Padre General:
Vuestra BenediciOn si os place.
Escribo a Vd., Hon. Padre, para comunicarle la noticia
del fallecimiento del P. Esteban Carlos MAT-rms, C.M., (1)
ocurrido el dia 3 de Encro a las 23.15 minutos.
El dia anterior a las 17.00 hs. le di cl Sacramento de los
Enfermos delante de la comunidad de esta Casa y dos misioneros
de la Casa de COrdoba quc liegaron cse dia de la Patagonia
y el P. Girotti misionero de Montevideo.
Fue un acto cmocionante. A pesar de que hasta hacia poco
temia de la mucrte alli dclantc de todos hizo el ofrecimiento
generoso dc su vida, a pcsar de quc hab is comulgado esa mariana y habia de haccrlo la maiiana siguiente, no obstante, pidiO
el Santo Viatico. Durante la ceremonia de la Benedicien papal
me pidiO que le explicara la eficacia de la tal BenediciOn. Lo
quc hice. Cuando lc presente el Crucifijo para que lo besara y
le hice prontmciar una jaculatoria lo hizo con el cspiritu de
fe de su vida y la elusion de su tierno temperarnento.
Esa noche parti para Escobar en uno de cuyos pueblos
vecinos (Matheu) se festejaba el 20 0 anivcrsario de la erccciOn
de la Capilla por nucstros PP. de Escobar. La noche siguiente
pase a Lujim donde habian de comenzar unos cursillos que
habia organizado nuestra Provincia con la DiOcesis de Mercedes. A media noche me antinciO el P. Fco. Garcia el deceso
del Padre y al dia siguiente regrese a Bs.As.
Todo el dia 4 se le veld en nuestra Casa Central y alli fue
el desfile de conocidos, amigos, Hnas. Viccntinas e Hijas de Maria.
El martes 4 de Enero a las 9.00 le rece una Misa y luego
trasladamos el cadaver a Lujan donde tenemos el nuevo Pante&
en las vccindadcs de la Basilica y bajo la mirara de Virgen.
Como cl cursillo de que le hable !labia comenzado csa
misma mailana habia entre cohermanos y sacerdotes del Clero
unos 35 clerigos. El P. Catena Osvaldo quc, dictaba csos dias
Liturgia, organizO con todo cse element° un oficio totalmente
segUn los nuevos usos que resultO muy novedoso y piadoso para
los acompanantes, espicialmeute las linas. Vincentinas.
Lucgo todo ese element° clerical acompanO el cadaver al
Cementerio entre cantos de salmos de Gelineau y rezos. Al
(1) Natus in civitate vulgo Bahia Blanca, die 5-X-1885; receptus in Congregations die 14-VII-1901, in civitate Buenos Aires; sacerdotio auctus in flax,
die 13-VI-1908, variis in Provinciae Argentinac Domibus muncribus functus est.
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depositar las rcliquias mortales tom6 la parlabra el Dr. Fernandez, medico que le habia cuidado con carino hasta el fin,
Dej6 hablar a su corazOn. Ello me oblige, a mi tambien a
decir unas frases agradeciendole, agradcciendo a los sacerdotes
(especialmente a los de Ia DiOcesis) dar el pesame a los deudos
y finalmente recorrer algunos de los pasos de la vida del P. Mattias y sus campanas en pro de la DevociOn de Ia /UedaIla Milagrosa y de la Novena Perpctua. Y all( le dcjamos definitivamente
en la ciudad de la Virgen y a la sombra de las torres quc Ia
actividad de nucstros antecesores PP. Vicentinos levantaron en
honor de Maria Sma.
El Card. Antonio Caggiano nos mandO el tcicgrama: Superior Provincial PP. 1.azaristas. Cochabamba 1470. Capital. Presento
vuestra Reverencia y Comunidad mis condolencias . fallecimienlo Padre
Esteban Afattia.s rogando para que pronto goce vision de Dios. CARDENAI.
CAGGIANO.

Los diarios La prensa y la Nacion reprodujeron su foto y
tin articulo bastante extenso. Lo mismo hizo el semenario Esquiti
(le gran tiraje.
Dejet today su cosas a la Comunidad. Su dinero lo tenia
todo ya donado para la edificaciOn de la CapiIla de Escobar.
Nosostros ya veiamos desde un tiempo a esta parte que el
P. Mattias dcclinaba. Y el dia 27 de Novicmbre le trasdamos
a una secciOn del Hosp. (lc Clinicas para que alli lc hicieran
un analisis exhaustivo. Asi fur. Las Hnas. Vicentinas y los medicos le hicieron toda clase de analisis y nos lo devolvieron muy
poco meyorado. Pero al despedirlo el medico que le habia tenido a su cargo le dijo al Superior de esta Casa el P. Francisco
Garcia que nos to devolvia para quc muriera entre sus cohermanos.
Al mismo tiempo anunciO un cancer en el pulmon con
proyeccioncs al higado. SaliO del Hospital cl dia 18 de Novicmbre.
De ahi en adelante, mas 6 menos como !labia sido antcs, se le
aplicaban inyecciones y administraben vitaminas. No adelant6
nada.
(:asi hasta el ultimo dia pudo servirse de sus propios medios
y hasta Ultimo momento guar& el cien por ciento de su lucidez
mental quc no perdiO en nungtin instante.
V asi pierde esta Provincia uno de sus mas antiguos sacerdotes. Y Ia Provincia a quien ha sido una de sus columnas.
Ruego a Vd., Hon. Padre General, rogar poi- el &scans()
de su alma que Ia Virgen (le la Medalla Milagrosa habra ya
p•emiado.
Saluda a Vd. con todo afecto.
Buenos Aires a 11 de Enero de 1965.
BERNARDO LANDABURU, C.M.
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ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad nuutos annos!
ANNIMENSES

Sept.
October
0

»
a

DIES

Doattts

NOMINA

16 P. VERHAEREN Hubert
10 » SAVINI Celeste
14 * PUMIR Joseph
27 » PASTOREI.LI Pietro
30 » KANIA Tomaz

Paris
Siena
Paris
Roma (Pineta S.)
PrudentOpolis

VERSARIUM

70 voc.
50 »
70 »
50 »
60 »

N. B — Qui supra elenchus. notitiis constat a Rcvv. Visitatoribus ac
Vicevisitatoribus oblatis: quibus, proinde, gratum habemus animum. Iuxta
morem in Congregatione vigentem. maiora tantum anniversaria - ab anno
scilicet 50 - ibidem commensorantur.
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